












Structural changes in Chinese economy
and their effects on location choice
of Japanese foreign direct investment
薛　　　秀　娟 　
Structural changes in the Chinese economy have been taking
place, especially in rural-urban migration, industrial agglomeration and
e-commerce together with rising wages. This article aims to explore
whether these changes are affecting the location choice of foreign direct
investment (FDI) by Japanese enterprises in Mainland China. Based
upon multi-dimensional framework regarding labor migration industrial
cluster and foreign direct investment, the author tried to identify such
a effects using regional panel data comparing between time-series and
cross-section in manufacturing and non-manufacturing sectors. While
the location of Japanese FDI in manufacturing is still concentrated
in agglomeration areas with cross-section data, this trend disappears
with time-series data, as a result of rising real wages. Although
FDI in non-manufacturing sector is not limited to agglomeration areas,
FDI in consumer service sectors is very small. While it is desirable
to maintain FDI in manufacturing by upgrading technologies, FDI in
non-manufacturing has great potentials, if the use of digital technology
and human resource investments are strengthened.
Xue Xiujuan
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1) 鄧小平が、1992 年 1 月 18 日～2 月 21 日、武漢、深圳、珠海、上海などを視察し、改革加速
を号令した重要談話。
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図 1 　中国における省別賃金上昇率（2000 年、2017 年）
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表 2 　省別の日系現地法人数の平均・標準偏差・変動係数
　　　　　資料出所：東洋経済新報社のデータを基に筆者が算出。



































































































































6) 2018 年ジェトロの「China’s New Generation」の調査を参照にした。
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8) 2009 年 1 月 15 日の「日本経済新聞」を参照した。
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薛：中国経済の構造変化と日本企業の対外直接投資の立地選択への影響

























9) 東部、中部、西部の内訳は脚注 5 を参考した上で、東部、中部、西部の製造業割合は（各部の製
造業総生産）/（2017 年の中国国内の製造業総生産）で計算した。
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　　 X1 　 中国の省別都市化比率（単位：%）
　　 X2 　 中国の省別生産年齢人口（15以上 64歳以下人口）（単位：人）
　　 X3 　 中国の省別大学進学者数（単位：人）
　　 X4 　 中国の省別消費規模（単位：億元）
　　 X5 　 中国の省別失業率（単位：%）
　　 X6 　 中国の省別実質賃金（単位：元）
　　 X7 　 中国の省別日本人学校（ダミー変数）
　　 X8 　 中部ダミー（産業集積度が中程度）











































































































経済学論究第 73 巻第 4 号
井口　泰（2000）「中・東欧諸国における企業戦略・技術移転ニーズの変化と人材
移動」関西学院大学経済学部研究会『経済学論究』第 54 巻第 1 号、131-177
井口　泰（2011）『世代間利害の経済学』八千代出版株式会社
井口　泰（2014）「東アジア経済統合下の人の移動の効果と政策課題」関西学院大










































Akamatsu, K.（1962）A Historical Pattern of Economic Growth in Developing
Countries, The Developing Economies, vol.1,3-25.
Coase, R.H.（1937）The Nature of the Firm, Economica, vol.4, 386-405.
Dunning, J.H.（1979）Explaining Changing Patterns of International Produc-
tion: In Defense of the Eclectic Theory, Oxford Bulletin of Economics and
Statistics, vol.41, 269-295.
Fei, J.C.H. and G.Rains（1961）A Theory of Economic Development, American
Economic Review, vol.51, 533-565.
Hymer, S.H.（1960）The International Operations of National Firms: A Study
of Foreign Direct Investment, The MIT Press (Cambridge,Mass).
Kimura, F（2006）International Production and Distribution Network in East
Asia, Asian Economic Policy Review, vol.2, 326-344.
Lewis, W.A.（1954）Economic Development with Unlimited Supplies of Labour,
The Manchester School and Social Studies, vol.22, 139-191.
Porter, M.E.（1990）The Competitive Advantage of Nations, Free Press (New
York).
— 127 —
